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と Diane Koenker らの言及と同様である（Gor-


















































ある，首都ビシュケクから 60 km の距離にある
イシック・アタ温泉施設（図 1 と写真 1 参照）の
利用者 32 人およびスタッフ 5 人；2）ソ連時代に
誕生した共産党専用でありイシック・クル湖沿い
に位置するオーロラ温泉リゾート（図 1 と写真 2
参照）の利用者 93 人およびスタッフ 10 人；3）
独立以降に誕生したカルヴェン別荘地（図 1 と写









立教大紀要_No18.indb   4 16/03/15   10:42
― 5 ―










































立教大紀要_No18.indb   5 16/03/15   10:42
― 6 ―
























































を必要としない労働者で構成される．3 分の 1 は









を表 1 で，民主主義以降の変化を表 2 で Zaslavs-
kaya（1995）の社会階層別でみた．調査対象者の
大半は中高年（30 代が 5 人，40 代が 6 人，50 代
が 15 人，60 代が 39 人，70 代が 15 人）であり，
ソ連時代を経験した人たちである．
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エリート（nomenklatura） 3 5 1 3 12
インテリ（医者，先生，研究者等） 3 4 10 19 36
労働者 ― 2 3 7 12
農家（コルホーズ，ソフホーズ） 1 2 2 4 9
学生・子供 1 4 1 5 11
コンサート，オペラ.博物館，バレエ，
映画，ダンス等 8 17 17 38 80
キャンプ・ピクニック 8 17 16 38 79
祭り 8 17 15 38 78
パレード鑑賞 8 16 14 38 76
toi&ash（家族，親戚，友達や知り
合いのイベント） 8 11 13 28 60
学生集団建設チーム＆農家活動 8 10 10 29 57
ダーチャ（小さい別荘） 5 7 9 10 31
温泉旅行 5 2 10 9 28
魚釣り 5 4 4 5 18
大きいデパート＆バザールへ買い物 6 3 3 2 14
湖観光 3 5 2 3 13
スキー，スケート，ソリなど 4 2 1 3 10
海外旅行 4 2 2 1 9
草原観光 1 1 － 1 3
ハンティング ― ― ― ― 0
インタビュー対象者計 8 17 17 38 80
イシック・アタ，オーロラ，カルヴェン利用者のインタビュー調査より筆者作成
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合いで集まるイベント） 8 16 10 30 65
湖観光 8 15 10 32 65
草原観光 8 15 13 25 61
大きいデパート＆バザールへ買い物 8 17 10 19 54
温泉旅行 6 6 15 24 51
キャンプ・ピクニック 4 13 5 10 32
祭り 4 10 3 5 22
スキー，スケート，ソリなど 8 5 3 0 16
海外旅行 8 4 1 1 14
コンサート，オペラ.博物館，バレエ，
映画，ディスコ等 5 5 2 2 14
魚釣り 4 6 3 1 14
ダーチャ（小さい別荘） 7 2 3 1 13
ハンティング 7 1 ― ― 8
パレード鑑賞 2 1 1 1 5
学生集団建設チーム＆農家活動 ― ― ― ― 0
インタビュー対象者計 8 17 17 38 80
イシック・アタ，オーロラ，カルヴェン利用者のインタビュー調査より筆者作成
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は馬 1 頭，羊 3 頭等である」と述べた．ソ連時代
に禁じられていた家畜の自由な飼育が現在可能に
なったことから toi&ash は多くなったと考えられ
る．また，K 氏が述べたように toi&ash を行うた
めには多額の資金が必要で，例えば，結婚式だと
US 2 万～3 万 US ドル，子供の誕生を祝う toi に








ず招待されるが，平均で US 50～100 ドルを持参
しなければいけないので，現在基礎階層や下流階
層にいる人には経済的に負担かかる．しかし，1‒2















禁じられていたため利用者は 80 人中 9 人と少な
い．独立以降に自由に海外旅行ができるように
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ている．
　また，ソ連時代自由にできなかった草原観光3）
と湖観光はそれぞれソ連時代に 80 人中 3 人，80
人中 13 人で一部の人しか行なわれていなかった
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ash は葬式後 1 周忌のイベントである．
3） 草原観光とは，もともと遊牧民族であるキルギス人の
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Changes in Tourism and Leisure Activities in the Post-Soviet Kyrgyz Republic
: Focusing on Resort Users of Hot Spring Facilities
Gulzat AKMATBEKOVA
　Changes in tourism and leisure activities from the Soviet Union era to the present are examined.
　Using the four social layers (emerging wealthy, middle class, base class, and marginal class) of the Russian
sociologist Zaslavskaya (1995), interviews were carried out with users of three resort facilities, which had several 
features. The results are examined according to class.
　All 80 interviewees chose the groups (colleagues, relatives, friends, birth place, school) “camping, parading, and
celebrating” as tourism leisure activities of Soviet era. All of them were born and brought up in the Soviet era. All
80 interviewees chose opera, historical museums, art museums, cinemas, concerts, and others, as other types of 
leisure activity of Soviet era. Besides cities, every village previously had a local, so-called, culture club, and there 
was a national strategy to foster patriotism and reduce dissatisfaction among the people. However, modern tourism 
and its leisure activities are very different, and an important factor is how much an individual can afford.
　The Aurora resort and Yssyk-Ata hot spring facility have been popular since the Soviet era. But Aurora is now
used by the wealthy class and Yssyk-Ata is now used by middle and base classes. As they have used them since 
the Soviet era, the facilities provide them with a sense of nostalgia.
　Among middle and base classes, current users of Aurora also use other hot spring facilities ; they were unable to
use Aurora in the Soviet era. Aurora is now available to anyone and because of the preserved soviet architecture, 
environment, and treatments, it brings back good memories of the Soviet Union. This is because the same features 
cannot be seen in modern facilities, such as Karven, built after the collapse of the Soviet Union. This presents 
another type of nostalgia tourism, which reminds visitors of times past, not places visited. The result is a new form 
of tourism.
　On the other hand, most of the wealthy class became owners of holiday homes by Issyk-Kul Lake and started
using expensive leisure facilities created to target foreigners. Also, hunting is become the popular leisure activity 
among wealthy class.
　Self-display is observed not only among the wealthy class, but also among other classes, such as middle, base,
and marginal. For example, all 11 people interviewed at Aurora were pensioners. Their children bought them 
visit tickets. Most of those children have their own businesses in the Kyrgyz Republic or are working migrants in 
Russia, Kazakhstan, and Europe. There is a tradition of children taking care of elderly parents, and sending them 
to resort and treatment facilities. Also, most of them try to organize party to celebrate their parent`s birthdays from 
50year old to 90 years old, which is called “toi”. So, to go to the various parties is the popular leisure activity in
Kyrgyz Republic.
　Since the Kyrgyz Republic became independent, its inhabitants have started to enjoy steppe and Issyk-Kul Lake
tourism, which was not common when the country was a part of the Soviet Union.
Keywords : Resort, Hot Spring, Mass Tourism, Enjoyment, Kyrgyz Republic
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